













A New Phase of the Protection and Reintroducing Project of the 
Endangered Species Crested Ibis Nipponia Nippon in China- With 
Special Reference to the Extension of its Habitats and the Carrying 
Capacity of Socio-Natural Environment for the Birds-






















　Due to the series of restrictive protection measures taken by Chinese Government for Protection of the endangered 
species Created Ibis Nipponia Nippon, its population in Yang County has increased from 7 at the time of its 












































































　However, conflict between protecting the species and developing the local agricultural economy has emerged in the 
process of rapid economic development in China.
　The farmers began to consider the protection measures as limiting to local economic development, which resulted 
in loss of their support and cooperation. Farmers are eager to use modern agricultural inputs such as chemical 
fertilizer and insecticide and to add wheat cultivation to rice expecting higher yield from their limited holdings. 
This would definitely degrading ecosystem of paddy fields where ibis feed itself. Therefore, it is urgent that those 
restrictive protection measures are converted into inductive ones in order to create suitable environment for both 
farmers and wild animals.
　The main components of this study are:
（1） To find out the measures to expand Eco-agriculture in Yang County as well as in the new habitats of other 
Counties in China to harmonize agricultural development with protection of wild ibis.
（2） To find out the factors which had enconraged organic agriculture to the farmers of Sado island, the habitat of last 
Japanese wild ibis to recover the ecosystem of paddy fields in China and Sado in the future.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































区　分 草バ村 蔡河村 朱家嘴村 寨溝村 平均値
農業専従 41.67 40.8 36.28 39.22 39.45
兼業 11.46 8 17.81 23.55 14.45
長期出稼ぎ 20.83 22.4 23.89 10.78 19.72
給与所得者 5.21 0 1.77 3.92 2.52
在学中 13.54 19.2 15.93 15.69 16.28





収入区分 草バ村 蔡河村 寨溝村 朱家嘴村
出稼ぎ収入 44％ 86％ 61％ 66％
給与所得者 ７％ ４％ 12％ ７％
農林業収入 24％ ６％ ８％ ７％



































































調査内容 草バ村 蔡河村 朱家嘴村 寨溝村
（％） （％） （％） （％）
水田を保有する農家の割合 89 88 92.59 86.21
近年に水田面積が増えた農家の割合 4.17 0 0 0
近年水田面積が減った農家の割合 50 42.4 64 51.72
近年水田面積は変わらない農家の割合 45.83 57.58 360 48.28
二毛作を行う農家の割合 37.04 42 20.83 34.48
一毛作を行う農家の割合 62.96 57.58 79.1 65.52
二毛作農家のうち、10年前に一毛作を行っていた農家の割合 40 42.86 60 0
二毛作農家のうち、10年前から二毛作をはじめた農家の割合 60 57.14 40 100
穀物増産や土地利用率向上のため二毛作をはじめた農家の割合 60 37.5 100 60
耕作慣習のため二毛作をはじめた農家の割合 40 62.5 0 40
トキ保全のため二毛作をやめて一毛作に戻しても賛成農家の割合 70 71.43 100 80
トキ保全のため二毛作をやめることは反対農家の割合 30 28.57 0 20
反対理由として収量が低いと答えた農家の割合 66.7 75 0 100
反対理由として補償金が少ないと答えた農家の割合 33.3 0 0 0
反対理由として耕作慣習を変えたくないと答えた農家の割合 0 25 0 0
出所：筆者作成、各村に50戸を対象にサンプル調査の割合を示したものである。
表3－4　 各村の畝あたり農薬等の使用量（金額ベース）
区　分 草バ村 蔡河村 朱家嘴村 寨溝村
化学肥料 82.75 201.6 105.05 36.53
農薬 50.02 10.45 14.53 5.39
除草剤 11.84 6.3 14.62 1.56





















































1 農業補助金を得た 18.52 9.09
2 生態系保護補助金を得た 7.41 9.09
3 住宅周辺の環境が改善された 59.26 42.42
4 環境保護の意識が高まった 33.33 18.18
5 エコツーリズムの収入が増えた 22.22 0
6 村の知名度が高まった 51.85 0
7 地域支援のプロジェクトの開始 22.22 0
8 その他 0 15.15
?????
次の各項にデメリットと答えた農民比率（％）
1 トキ保護に利用された土地に補償が少ない 7.41 3.03
2 薪材の採取が制限された 14.81 0
3 木の伐採が規制された 3.7 0
4 山菜などの採集が制限された 7.41 0
5 耕地の流動が規制された 7.41 0
6 動物による作物被害が増えた 33.33 75.76
7 農薬、化学肥料の使用が制限された 18.52 18.18
出所：著者作成。
表3－6　トキ保護に対する農家の認知度
次の質問に賛同した農家の割合（％） 草バ村 蔡河村 朱家嘴村 寨溝村
トキは保護すべきだと思いますか 100 75.76 62.96 62.07
今の保護措置は厳しすぎると思いますか 0 15.15 33.33 31.03































































































次の質問に賛同した農家の割合（％） 草バ村 蔡河村 朱家嘴 寨溝村
無公害農業は知っているか 74.07 36.36 33.33 44.83
グリーン農業は知っているか 62.96 30.3 29.63 44.83

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































孵化率 孵化数 巣立数 巣立率 巣当り平均 巣当り平均
（％） （羽） （羽） （％） 産卵数（個）巣立数（羽）
2000 17 55 83.6 46 33 71.7 3.23 1.94
2001 31 72 84.7 61 55 90.1 2.32 1.77
2002 33 77 96.1 74 67 91.8 2.33 2.03
2003 41 86 ̶̶ 68 2.09 1.65
2004 74 151 85.4 129 124 96.1 2.04 1.67
2005 87 168 ̶̶ 126 1.93 1.45
2006 103 ̶̶ ̶̶ 106 ̶̶ 1.03
2007 105 270 70.3 190 151 79.4 2.57 1.44
2008 114 259 95.4 247 209 84.6 2.27 1.83




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年降雨量
2000 1.8 2.2 11.4 59.5 47.6 108.2 162.8 177.1 83.6 157.5 31.4 14.1 852.2 
2001 7.8 4.5 1.0 40.5 32.9 99.2 84.0 80.8 104.9 67.2 2.1 12.6 537.6 
2002 6.8 7.3 12.7 80.7 100.3 171.5 6.7 105.8 106.6 71.5 5.5 7.0 682.8 
2003 12.6 14.5 14.8 47.4 70.1 44.9 132.9 174.4 274.2 96.0 45.6 7.9 934.8 
2004 5.0 56.9 29.0 24.3 50.0 101.1 31.4 85.6 169.4 44.5 49.9 24.5 672.0 
2005 0.2 4.8 4.3 23.5 92.4 52.6 150.5 140.9 135.7 178.5 18.4 0.2 801.6 
2006 0.3 14.6 12.5 39.0 84.6 79.7 111.2 54.1 201.7 78.1 13.2 2.3 619.2 
2007 0.2 20.4 31.1 18.2 87.8 79.2 391.5 124.2 38.3 50.5 0.4 8.5 850.8 
2008 2.6 10.5 45.6 60.2 126.9 46.7 130.7 126.3 95.2 88.9 47.1 0.5 778.8 
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餌場類型 利用時期 洋県 佐渡 寧陝 董寨 銅川 千陽 徳清
水田 田植えから７月中旬まで主な餌場 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎
湛水田 秋季収穫後翌年田植えまで主な餌場 ◎ ◎ ◎ ○ ● ● △
草地 春季から秋季まで主な餌場 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
河川・渓流 １年通して利用する餌場 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
貯水ダム 氾濫原と浅場を餌場、周囲の森林を塒として利用 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
溜め池 １年通して利用する餌場 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
農用水路 非コンクリートなら1年通して利用 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ビオトープ １年通して利用する餌場 ● ○ ● ● ● ● ●
江 １年通して利用する餌場 ● ○ ● ● ● ● ●
出所：筆者作成。　　　注：◎多い；○一般；△少ない；●なし。
37　 2015年10月30日「中国共産党５中全会公報」では2020年までに一人当たり年平均収入2,300元以下の貧困人口をゼロにという目
標を定めた。
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中国におけるトキ保全事業の新たな進展─再導入によるトキ分布域拡大と社会・自然環境課題を中心に─
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